























































The purpose of this paper is to make clear that an analysis of the local government’s utility 
maximization with the utility function and a simple theoretical model will be one of the risk 
hedges for the foreign companies in the free trade-zone. In the second section, as the first 
approach we construct an economic model with two domestic sectors and one free trade-
sector and with three factors which are domestic labor, domestic capital, and foreign capital. 
The third section is devoted to show the effects of foreign direct investment to the 
endogenous variables such as production volume, wage rate, and interest rates; especially 
show a paradox of decreasing in the production of the goods produced in the free-trade zone 
and the domestic sector. In the forth section we investigate the effects of the changes in the 
international prices of goods to the factor prices and production. The factor intensity 
assumption in the domestic sectors may give rise to paradoxical cases where the increase in 
the price decreases in its production and to an uncertain case where the interest rate of the 
foreign capital is not determined as the prices of goods change.
Finally, in the section five the analysis of the local government’s utility maximization with 
the specific utility function will be useful as a risk hedge for the foregin companies in the free 
trade-zone. 
Keyword： Free trade-zone, Government’s utility function, Optimum policy of foreign capital 


























































































































































































































































(11)      a11w＋a21r＝p1， 
(12)      a12w＋a22r＝p2， 

















(14)   w＝(a22p1－a21p2)/θ＝w(p1，p2)， 
(15)   r＝(a11p2－a12p1)/θ＝r(p1，p2)， 
(16)   r3＝{p2θ－(a22p1－a21p2)a13}/a23θ＝r3(p1，p2)， 
(17)   X1＝(a22L－a12K－a22K3/ρ3)/θ＝X1(K3，p1，p2)， 
(18)   X2＝(a11K－a21L＋a21K3/ρ3)/θ＝X2(K3，p1，p2)， 
(19)   X3＝K3/a23＝X3(K3，p1，p2)， 
 
となる。ただし，上式(14)から(18)の右辺の分母において， 













































図 2 等価値等量曲線と等費用線（２） 
 
外国資本の報酬率 r3は，(13)において，図3に描かれている
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   ρi≡Ki/Li，   i＝1，2，3， 
 
で定義される。この定義を(3)と (10)にそれぞれ代入すると， 
(32)      ΣρiLi＝K，   i＝1，2，  




(34)   dXi/dpj＝fidLi/dpj＋Lifi’dρi/dpj，   i＝1,2,3; j＝1,2，  


















   w＝p2∂X3/∂L3＝p2(f3－ρ3f3’)， 
      r3＝p2∂X3/∂K3＝p2f3’. 
      





   ρi＝ρi(ω(p1，p2))，   i＝1，2， 




(37)   dρi/dpj＝(dρi/dω)(dω/dpj)，   i j＝1，2， 







  d i/dω>0，   i＝1，2， 
dρ3/dω3>0，    








(40)   dω3/dp1＝(1＋ω3a13/a23)a22/r3θ， 
































































dX3/dp2<0 ⇒ dρ3/dp3>0 ⇒ dω3/dp2>0






























































































































































































































































































外国資本 1 単位当たりの課税額 tr3をとり，横軸には外国資本
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23　WTOに つ い て は， 高 木･兪（2008）， 藤 岡
（2011）， 中 逵（2011）， 山 田（2012）， 中 田
（2013），福永（2013）などを参照されたい。
24　公共財という概念については，寺崎（2006）を
参照されたい。
25　例えば，企業にとって研究開発は常にリスク
を伴う。会計基準ではこのリスクは全く考慮され
ていない。こうした財務会計の風土が海外企業活
動においても，リスクに対する配慮を緩やかにし
ている可能性もある。詳細については，寺崎
（2009）を参照されたい。
